
















































































Learning from Saturn: A look at the boldest experiment in corporate governance and employee relations（『サ
ターンから学ぶ：企業統治と雇用関係におけるもっとも大胆な試みについての調査』，Saul A. 












































































6） Harry C. Katz and Owen Darbishire, Converging Divergences (Ithaca: Cornel University Press, 2000), 10.
7） Katz and Darbishire, Converging Divergence, 64.
8） Katz and Darbishire, Converging Divergences, 41.

























ンシュタインによって書かれた 1997 年の “United States: Variations on a Theme”（「アメリカ合衆国：




9） Katz and Darbishire, Converging Divergences, 9.
10） 日本の作業組織については，次項で紹介する．
11） Paul Adler, Thomas A. Kochan, John Paul MacDuffie, Frits K. Pil and Saul A. Rubinstein, “United States: 
Variations on a Theme”, Thomas A. Kochan, Russell D. Lansbury and John Paul MacDuffie (eds.), After Lean 































マクダフィーは 2003 年の論文 ‘Leaning toward Teams’（「チームへの傾斜」，Thomas A. Kochan 
12） Adler, Kochan, MacDuffie, Pil and Rubinstein, “United States: Variations on a Theme”, 81.
13） Adler, Kochan, MacDuffie, Pil and Rubinstein, “United States: Variations on a Theme”, 83.
8 京都マネジメント・レビュー 第 11 号






























14） John Paul MacDuffie, “Leaning toward Teams” (Thomas A. Kochan and David B. Lipsky (eds.), Negotiations and 





















フィー（Pil and MacDuffie, 1999）によってなされた研究を紹介する 16）．ここでピルらはチームの性
格を日本工場，日本企業の海外移植工場，アメリカの工場と 3 パターンに分けて調査している．こ











16） Frits K. Pil and John Paul MacDuffie, “TransferringCompetitive Advantage Across Boaders: A study of Japanese 
Transplants in North America”, Jeffrey Liker, Mark Fruin and Paul Adler (eds.), Remade in America: Transplanting 
and Transforming Japanese Production System, (Oxford: Oxford University Press, 1999), ch. 2.








工場 80％，日本企業の海外移植工場 27％，アメリカの工場 26％，従業員あたりに提案件数は日本
工場 23.2 件，日本企業の海外移植工場 3.9 件，アメリカの工場 0.26 件，実施された提案の割合は











ビンシュタインとコーカンによる Learning from Saturn: A look at the boldest experiment in corporate 
governance and employee relations（『サターンから学ぶ：企業統治と雇用関係におけるもっとも大胆
な試みについての調査』，Saul A. Rubinstein and Thomas A. Kochan, 2001）“Learning from Saturn” で
ある．周知のように，GM が従来の職場慣行にとらわれず，新たな協約とともに新天地テネシー州
でユニークな生産を開始したのがサターンである．NUMMI がトヨタと GM との合弁事業であり，





17） Saul A. Rubinstein and Thomas A. Kochan, Learning from Saturn: A look at the boldest experiment in corporate 




































（出所）Rubinstein and Kochan, Learning from Saturn, p. 26. の表をもとに筆者が加筆．



































































20） Rubinstein and Kochan, Learning from Saturn, 50.
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篠原　健一：アメリカ作業組織改革研究の到達点と課題―自動車産業の場合― 17




This paper examines what previous researches have studied on work organizational reforms of the 
US automobile industry, and how little attention has been given to the point of ‘management control’.
Since 1980’s, numerous attempts have been made by American scholars to relate work 
organizational reforms in the Auto industry to “team concept” or “autonomy”. On the other hand, the 
aspect of ‘management control’ has been neglected. Although especially the main purpose of this 
reforms is to improve productivity and quality, the concrete relations between improving productivity/ 
quality and this reforms has ever been neglected.
This paper shows how the previous studies in the US are lacking the point of views of researching 
‘management control’, and presents the new framework of work organizational reforms study concerning 
the US auto industry. The parts of experimental studies from this framework will be published by author 
in the near future, so this paper is characterized to the previous step of author’s successive studies 
about work organizational reforms in the US auto industry.
